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Abstract：In order to express at a percussion instrument and a word, a too much huge number 
of musical instruments exist all over the world. In Europe, the method of the division a "wind 
instrument", a "stringed instrument", and a "percussion instrument" will become general in the 
16th century, and the method of a classification called a percussion instrument has continued 
up to now. I would like to make it develop from the conventional training method, and to aim at 
acquisition of performing technique in this paper, using a more efficient method. I would like to 
put the practical use especially in schools into a view, and to be able to utilize practically.
 




































































































































































































































































































































































































安の速さは，♩＝ 100 ～ 120 である。１年生につい
ては，やや時間を要したものの，このテンポに達した
のは８月末であった。驚異の早さである。
　Drum Training を使用する以前は，中学１年生がダ
ブルストロークを習得できるまでには，少なくとも１
年以上は必要であった。よって２年生の夏のコンクー
ルには間に合わず『ドラムロール』が出来ないため，
スネアドラムを担当できることは無かった。多くのバ
ンドにおいて，３年生にスネアドラムを割り当てなけ
ればならない原因はここにある。３年生になってスネ
アドラムを叩けることが，一種のステイタスとなって
（楽譜 10）
